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ABSTRACT
Mid− and near−mountain forested and agricultural areas have problems of continuous depopulation and aging
of residents. Fukui Prefecture includes many areas of this type. The continuous depopulation may result from the
current nationalwide motion of people to urban areas. In addition to the problems, natural disasters may give
great impacts to living conditions in the areas and lead to deep depopulation.
Our interview survey in Miyama Area and Kawada Area made it clear that the 2004 Fukui Heavy−Rainfall
disaster did not cause considerable decrease in population. However, in the past, some small communities were
wholly abandoned after natural disasters giving great damage. Whether community functions can be sustained
after disasters, it depends on traffic convenience of the areas, scale of communities (size and populataion), active
affection of land use, partnership between residents and the governments, and voluntary work of district resi-
dents.
Future plans against depopulation in mid− and near−mountain regions are inevitable to sustain the areas. The
plans should be based on the geographic situations and residential opinions and visions. After field work and in-
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テレビ インターネット 防災無線 新聞 携帯電話 特になし
その他（ ）
４．防災無線は役に立っている はい・いいえ
５．非常持出品の準備をしている はい・いいえ
はいと答えた方のみお答え下さい。何を準備していますか。
（ ）
６．昨年の水害が起きてから現在の防災に対する意識は変わりましたか。 はい・いいえ
はいと答えた方、どのように変わりましたか。
（ ）
７．防災組織は地区に必要だと思いますか。 はい・いいえ
＜理由＞
８．現在すでに防災組織がある はい・いいえ
９．福井豪雨のような豪雨があなたの地区に起こり、家が全壊するような被害にあったらどうしま
すか。
ａ）その場所（現住所）に再建する
ｂ）違う場所（同集落内）に再建する
ｃ）違う場所（同地区内）に再建する
ｄ）あなたの地区を離れ、美山町のどこかに移る
ｅ）美山町を離れる
＜理由＞
１０．もしも豪雨が起こったとき、今後少子高齢者が進んでいく中で、どのような避難策を考えてい
くべきだと思いますか。また、その他避難に関して問題点はありますか。
１１．近所の方と災害時に助け合うような関係が築けていますか。 はい・いいえ
１２．その他防災に関して考えていることがありましたらお書き下さい。
御協力ありがとうございました。
福井県中山間地域における自然災害防止策
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